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MCMILIN4)はショートリーフパインの娩材の横断商w片ぞ用いて内 ζ う部顧などを測定し， 11~ 
















キリ (Pa1uowni品 tomentosaSTEUD.)， クリ (Oastaneaarenata SIEB. et ZUCC.)， ケヤキ
(Zelko叩 serrataMAKINO)， シオージ (Frax初usspaeihia匁品 LING廷LSH.) の:r4~孔材 H者と， イ







測定には繭俄解析装瞭 PIAS-IT(ピアス製， 512X512間諜， 256 ~終認のを j羽いた。引ムS-IT














等しい)， ~の灘1I皮はおおむね50以下である。!習中， 矢印のどークは， 一次元ヒストグラム測定
の走資線が盤と内ζ うとの境界のくまどりの部分と沼なった;場合のj郎農変化を訴している O した
がって， 輝度 A以上は明らかに内 ζ うであり， )¥'lfIJ.交C以下は明らかに控と判定できるのでその
ほぼ中関の糊皮BiJ?しきい憾とした。盤・内こうの境界にj安する場合を除いて， 内ζ うから
部への輝度変化は急激で 2"'-3間諜で低輝度レベルになるo したがってしきい艇Bの決め方に
よる誤殺は土 1商議， 寸法にして土 O.5，alll;間交である。対物レンズの性能制見なわず， 再現肢
のある条件設定であるとして採用した。
if 
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X-Axis (Radial direction) 
Fig. 1. Dctermination of thresllOld level on a p1'ofile of each sample scction. 
Arrow indicates the luminance at the bounda1'Y betwcen cel wall and lumen. 
Luminance : Aく lumcl1， C> cel wall， 
B口 thresholdlcvcl (average val在日 ofA al1d C). 
測定鍛域は…正i三輪内 5ケ所とし，約90000μぱのウインドウ(合計80'"'-'10細胞の測定を問機と














O o 0.5 
Position in annual ring 
Fi宮.2. Variation of Feret's diameter of fibre 
lumel1 within a註annualring il1 r・il1g-
porous wood (1). 
Note : • radial diar泌総1'，
o tangcl1tial diameter， 
一一一 Idri，… ku1'・i.
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Fig. 3. Variatiol1 oJ' Feret's diam母terof fibr・0
lumel1 within an anl1ual ring in ril1g-
porous wood (2). 
Note : • radial diameter， 
o tal1gential diamtet1'， 






































Position in annual ring 
Fig. 4. Variatiou of Feret's diaJUeter of fibre 
lUJUeu withiu au au耳ualriu宮 iu
diffusかporouswood. 
Note : ..radial， 0 taugeutial， 
一 hoouoki，・…日 onigurUJUi
→→-itayakaede. 





















繊維細D舘内 ζ う商桜の年輪内変動の例id? Fig.61ζ示す。 ~1孔材では内 ζ うフェレ探の変動と閤
262 
Fig. 5. Tl'ansvcl'sc sectiol1 or shioji (a) 
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Fig. G. Variation of ar巴aof fibl'c lumen 
within. al allnual ring. 











程!，部総務，内 ζ う胤臨設などから駿j手の推定を試みた。推定にはウィン!ごウ î~1もにかかった内 ζ
うを除外しないで求めた内 ζ うi民税皐，*J~にかかった内 ζ う 1i?除外して求めたフェレ筏， i高積，
周関長を用いた。
推定にみたって内乙うの形は円または正方形，!lm障は一様と仮定し，内こうi前積率の史訳版〔か
ら擁躍を計算で求めた。その際， 173ζ うの形と寸法の決め方として，次の 61illを用い与真測定
の結果と対上とした。








した。その紡:!i!~，主主真測定の股を100 としたとき， A: 104....109....18， B: 103.......108""118， 
C : 82""88""95， D: 106"" 112'"'-120， I~: 107""117""122， F: 95.......103""109であった。 Cは過
小なfu;.(1i?， D， Eは酒大な絡を1子え A，Bもやや大きい伯喜子示し Fが:lflも近い艇を示すと判
ur ~れた。 F では計算も締認であり，次:Ï:'むで求められる。
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W(μm) ヱコ 1/2 ・ .J A~ C1/.JP-1) ・H ・H ・-・(1)
ζζ で AL は内 ζ う I自在~ (五|え均伯) l~m2， Fはl勾こう荷積率(内ζう面積合計/dlU定部駿)である。
なお，オニクツレミとイタヤカエデの鱗総内 ζ うの形状はターミナル~1[1 を除いて放射方向のフェ
レ筏が大きく(アスペクト比 FR/J!t， は約1.2)，その荷較は放射・接線フェレ筏主主 2辺とする長
方形の商税の約75%，形を模式イちすれば六角形があてはまりがよい6)7】。
































向山ionin annual ring 
Fig. 7. Variation of estimated fibl'e wa11 
thickness within an annual ring. 
Note ; • keyaki， A makanba，臨 kuri.
本 W且1thickn邑sof vasieentrie tl'acheids. 
'lable Estimated valucs of wnI1 thiclm告s of fibl'es. 
Species Wall thicklless (μm) Min. Mean Max. 
Kil'i 1.8 2.5 3.8 (1.5…2.5) 
Paulownia tomentosa 1.9 *1 
Kuri 3.9 4.4 5.3 (3.0 -5.0) 
Castanea Cl'e咋ata 3.1 *2 
Keyaki 2.7 3.0 4.2 (3.0 -5.0) 
Zelkov品 .cel'mta
Shioji 2.0 2.3 2.5 (1.5 -3.0) 
Fγaxin也8spaethiana 
Itnynkaede 2.4 3.1 3.5 (2.0 -3.0) 
Ace7' mo官。
Onigurumi 2.6 3.1 3.5 (2.0 -4.0) 
Ju，gla珂8sieboldiana 
Hoonoki 2.7 3.0 3.4 (2.0 -4.0) 
Magnoli品 obovata
M乱kanba 3.6 4.3 4.9 (3.0 -4.0) 
Bet叫1日maximowiczi，品na
*1 Axinl pnren()hymn. 
本2 Vnsicentrie tracheids. 
( ):Vnluein“Nihon仰 Molcuzai"published by Wood 


































O 0.5 1.0 
Position in annua I ri ng 
Fig.8. Val'噌i品tionof Il'actional wall al'・eaof 
fibre within an allual ring. 
Note: • kiri， 0 hoonoki， AI. makanba， 
犠 kuri.















Fig. 9. Fre司uellsyof Feret's diameter of 
fibre lumell at the celter of al 
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Resume 
Hardwood fibres have great variability in their shapes， dimensions and arrang邑menton 
the transverse section of wood， because of their・elongationg'l'owth and ad，justl1ent to en. 
larging vessels during theil' diffむl'entiation.Application of an image analyzing system 
l1akes possible rapid measllrements on such diversified fibre dimcnsiolls.守hispaper descl'せbes
exal1ples of the l1easuremen t on the Cl'OSS -sectional dimensiolls or fibres and variation or 
these dimensions within the annual rings in several har・dwood species by l1告ansor a 
sil1ple image analyzing' systel1 (P1AS-II). lVIicroscopic il1ages were input to the systel1 
through a CCD-video cal1era attached to an ol'dillary micl'oscope for・biologicalus邑.
1n ring刷porouswood， the radial alld the tallgelltial Fel'et's dIametel's of the fibl'・6
lUl1el de己reasedfl'om the ilitial towurd the termillal withill al al1lual l'Ing'. 1n diffus告掲
porous wood， Feret's diametel'・srel1uilled all10st cOllstallt 01' fluctuated slightly towal'd 
the terl1inal without any remarkable d邑erease.The vari乱tiolor 1 Ul1el1 area within a1 an他
nual l'Ilg showed similar behavior to that of Fel'et's diameter・， but the for・merwas m uch 
SIl1乱lerthul1 the lattel'. 
Fib1'ιwall thickllcss WUS estil1ated frol1 fractional lumen al'ea ald averugc lUl1el al'ea 
of fibl'es. 11 sOl1e samples fibre wall thicklless ilcl'eased slightly towa1'd th記 te1'min乱l
withill un alJ1ual 1'ilg， but il othe1's both l'illg-porous wood ul1d diffuseゅorouswood it 
showed slight fluctuatiolls through the ul1lual rilg. 
The fl'aetiollal wull area of the fibres inereased gradually towa1't1 the terminal il l'Ilg-
pOl'OUS wood. This area was all10st cOllstallt through the allual ring in difruse-pol'ouS 
wood， though it showed a slight il1crease toward the termillal 01' a slig'ht decl'・e乱sear・OUl1d
the C色Ilteror the al1lual 1'ilg. 
